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Summary
　In masculinity and femininity of BSRI （Bem Sex Role Inventory）, any sex differences were 
not shown.  On the other hand, we feel to be expected a behavior matched with the sex in 
private episode.  It was speculated that this conflict was caused by means of the scale used to 
measure the sex roles. BSRI may be constructed as a gender scale measured in the public 
society.  If so, to measure our usual feeling of gender role, we should construct a scale 
measuring gender recognition in a private life. We constructed a gender scale based of 
domestic activities.  This scale was consisted of 3 subscales, feminine, masculine and kids 
behavÑrs, 5 items in each.  The results of 3 subscales showed that in both sex of respondents, 
the results of each subscale corresponded to the sexes at the high rate, indicating that this scale 
was valid to measure domestic gender roles.
キーワード：家庭内性役割，女性性・男性性・幼児性別役割，性役割認識尺度















































































































































































































































































項目 内　　容 因子1 因子2 因子3
第1因子　女性役割行動（α＝0.84）
30 洗濯物を干したり取り込んだりする 0.752 -0.170 0.205
19 玄関や部屋の掃除をする 0.744 -0.186 0.157
11 布団を干す 0.720 -0.235 0.104
23 食事の後片付けをする 0.711 -0.145 0.012
44 トイレの掃除をする 0.681 -0.076 0.195
28 風呂の掃除をする 0.645 -0.017 -0.257
31 アイロンがけをする 0.642 -0.334 0.336
40 子どもの身支度をする 0.565 -0.313 0.335
12 ゴミ捨てに行く 0.559 -0.054 -0.322
14 日用品の買い物に行く 0.527 -0.351 0.117
第2因子　男性役割行動（α＝0.71）
4 家族を危険から守る -0.126 0.724 0.238
7 家族での外出時に車を運転する -0.116 0.653 -0.178
42 お金を稼ぐ -0.145 0.600 0.133
20 重い荷物を運んだり、移動したりする -0.153 0.599 -0.265
3 日曜大工をする -0.270 0.581 -0.265
37 車や機械のメンテナンスをする -0.255 0.569 -0.345
17 電球の交換等、高い場所で作業をする -0.103 0.559 -0.313
9 虫や害虫の駆除をする -0.108 0.486 -0.131
第3因子　子どもの遊び（α＝0.68）
48 おままごとをする 0.175 -0.204 0.676
24 人形遊びをする 0.071 -0.166 0.656
16 なわとびであそぶ -0.155 0.162 0.541
5 虫を飼う -0.231 0.171 -0.502


































































女児用 76 71 16 1 0
どちらでも 5 10 65 32 11




女児用 81 76 10 0 0
どちらでも 15 21 83 53 11















































































女性役割尺度 0 13 68 6 31 60
男性役割尺度 80 1 0 95 2 0
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